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En la primavera de 1978 se celebr6 en la ciudad de Miami,
el III Simposio de Dialectologia del Caribe Hisp{mico bajo
los auspicios de la Florida International University. El primero de estos simposia se habia llevado a cabo en la Universidad de Puerto Rico (Rio Piedras) dos afios antes, organizado por el Instituto de Lingliistica de la instituci6n. El
segundo tuvo lugar en la cuidad de Santo Domingo, auspiciado por el Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo
(INTEC) y apoyado por varios centros universitarios del
pais.
Tras el simposio de Miami se celebr6 el IV en San German
en 1979, co-auspiciado por la Universidad Interamericana y
la Fundaci6n Puertorriquefia para las Humanidades, y el V,
en Caracas, en 1980, que cont6 con el apoyo de la Universidad Central y otras instituciones universitarias de Venezuela.
Hasta el presente. han visto la luz las actas del simposio
inaugural; fueron recogidas en un irnportante volumen
-Corrientes actuales de la dialectologia del Caribe Hispanico: Actas de un1 Simposio- editado por H. L6pez Morales
y publicado por la Editorial Universitariade PuertoRico en
1978.
Este volumen del BAPLE recoge ahora las actas del III
Simposio, adelantandose .a las de otras reuniones, que aun
estan en etapa preparatona. Aqui aparecen todas las comunicaciones presentadas en aquel foro, menos las que por diversas razones han sido publicadas en otro lugares.
Con profunda emoci6n dedicamos estas actas a la memoria
de la joven profesora italo-venezolana Rosalba Iuliano, tragicamente desaparecida, que desde las segundas jornadas se
uni6, con inigual entusiasmo, a las preocupaciones y estudios
de nuestro grupo; estas actas ofrecen la ultima de sus colaboraciones a la investigaci6n dialectal sobre el Caribe.
Queremos dejar constancia de gratitud a la Academia
Puertorriquefia de la Lengua Espanola que, atenta siempre a
todo cuanto sea examen cientifico de nuestro ambito lingliistico, _nos ha brindudo sus paginas con generosidad y complacencia.

Orlando Alba
ANA.LISIS F0N0LOGIC0 DE / r/ Y / 1/ IMPL0SIVAS EN
UN DIALECT0 RURAL D0MINICAN0.
Jntrodu cci6n

0. En este breve estudio se intentara formaliiar, bajo el
enfoque de la Fonologia Generativa 1, los procesos que rigen el
comportamiento de las liquidf1S implosivas interiores y finales de
palabra en el dialecto rural d~Cibao en Republica Dominicana 2
Lo que se pretende, ante todo, no es hacer una descripci6n
dialectal per se, sino mostrar, al menos implicitamente, que los
principios te6ricos y metodol6gicos de la fonologia generativa
permiten realizar una descripci6n coherente y lgeneralizadora de
los fen6menos f6nicos, en virtud de tres fact dres principales: a.
consideraci6n de Jos segmentos f6nicos cohlo complejos de
rasgos 3 ; b. noci6n de reglas ordenadas4; c. Jtilizaci6n de! concepto de Ii mites 5
I
0.1 Hace aproximadamente cuatro decadas ! Pedro Henriquez
Urefia 6 hizo alusi6n al fen6meno que i nos ocupa con
estas palabras: "La I y la r pueden •v ocalizarse en i:
comer> comei; porque > poique; Isabel >. Isabei; sueldo >
sueido ... ''. El au tor no menciona las condicio~es de distribuci6n
que propician ta! resultado.
I

I
,
1

I El analisis sera realizado fundamentalmente dentro del modelo
" standard" de la Fonolog'ia Generativa representado por N. Chomshy y M. Halle
The Sound Pattern of English, New York: Harper & RoJ. 1968., y J. Harris.
Fonologfa generativa de/ espa,1ol. Barcelona : Planeta, 975

2 Los hechos discutidos aqui no han sido recog idos dor medio de encuestas
a una muestra representativa. Se presentan simplemente a ititulo de hip6tesis que
debera ser corroborada en el futuro. No esta de mas apuntf, sin embargo, que el
autor del trabajo es hablante nativo del dialecto en dis usi6n. Ademas, seran
tomados parcialmente en consideraci6n los datos suministrados por M . Jimenez,
Mas datos sobre el espa,1ol de la Rep11blica Domi11ica11a) Santo Domingo: Ed.

1

INTEC, 1975.

I

3 M. Halle, "Phonology in a generative grammar", "1"Vorcl, 18 (1962), 54- 72
4 N. Chomky y M . Halle, The sound pattern of English. New York: Harper

Amparo Morales de Walters
Maria Vaquero de Ramirez, editoras

& Row, 1968.
5 N. Chomky y M. Halle, Op. cit. y J .. Harris, Op.

I

cit.
i

6 P. Henriquez Urefia, El espat1ol de Santo Domingb, Santo Domingo: Talle r, 1975, p. 149.

!
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3
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Por su parte, Max A . Jimenez 7 concluye que la "vocalizaci6n no es absoluta, sino que esta condicionada por el
contexto. Ocurre en casi todas las posiciones salvo al final de
palabra no oxitona, ante las homorganicas l nl y III como bien
intuyera A mado Alonso, y s6lo parcialmente ante lcl y Isl. ''
0.2 Es indudable que el proceso citado de este dialecto encuadra
perfectamente dentro de la tendencia general de la fonologia
espaflola a reducir las oposiciones consonanticas en posici6n
silabica postnuclear 8 Desde el pun to de vista fonetico, ademas,
resulta facil postular que ta! fen6meno constituye un paso
intermedio dentro de un proceso de debilitamiento o relajaci6n
de la consonante :mplosiva que tiende progresivamente hacia la
elisi6n 9 • Como,se vera a lo largo de la exposici6n, dados ciertos
condicionamientos Iingi.iisticos o extra-lingi.iisticos, la semivocal
[i] procedente de la liquida termina siendo elidida. Se trata de un
fen6meno analogo al experimentado por el espaflol que, como es
sabido, elidi6 algunas consonantes implosivas despues de pasar
por una etapa de "vocalizaci6n". Piensese en formas como
Iacte> laite> leche; altero > autero >otro.
0.3 ~ Vocalizaci6n o desconsonantizaci6n?
Se suele Hamar "vocalizaci6n" al proceso med iante el cual
una consonante se transforma en una semi vocal.
El empleo de este termino en espaflol sugiere claramente
una toma de posici6n, dentro de la fonologia de corte
estructuralista, a favor de Ia interpretaci6n que considera las
semivocales como variantes combinatorias de las vocales I ii y
7 M. A. Jimenez, Op. cit., p. 90

(J

8 A. Alonso, "U na ley fono l6gica de! espafio l", en £studios li11gidsticos
(te111as espm1oles) Madrid: Gredos, 1974
9 Sabre el debilitamiento que caracteriza a las son idos en posici6n silab ica
postnuclear, B. Malmberg ("La estru ctura silabica del es pafiol", £studios de
Jo netica hispanica. Madrid: CSIC, 1965 p. 14) dice lo siguiente: "Es sab ido que el
final de una silaba se caracteriza par una disminuci6n de la fuerza articu latoria,
par una "tension decreciente", segu n la terminologia de Grammont. Cualquiera
que sea la actitud que se quiera adoptar frente a la noci6n de sllaba -unidad funcional inciiscutible en la mayor parte de las lenguas- me parece que esta disminuci6n constante de la intensidad articul atoria hacia el final de la sllaba es un a
caracteri stica co nst itutiva de ell a, con cuya ayuda numerosos hechos de evolu ci6n
f6nica hallan un a facil soluci6n",

5

4

/ u/ 10 . Desde la perspectiva de Bowen y Stockwell 1 1 no es licito
-seria incoherente- hablar de "vocalizaci6n" puesto que estos
au tores asignan las semivocales a fonemas consonanticos .
De cualquier manera, tanto en un caso como en el otro, el
analisis se realiza considerando los fonemas (vocales y
consonantes) como entidades indivisibles y aut6nomas . Por esta
raz6n, para un fon6logo estructuralista, el cambio de /r/ y / 1/
en [l] resulta vio lento y dramatico.
Sin embargo, cuando se consideran los fonemas como
complejos de rasgos, el proceso se manifiesta simple y natural.
Considerese el siguiente cuadro :
liquidas
[r - I]
consonantico
silabico
obstruyente
anterior
posterior
redondeado

semi vocal

vocales

[i]

+

(1)

f obstru ycnte]

--+ [- conso nantico ] / _ _ [ + obs tru ycnt e]

~nasal

- es trtd ent e

ya que lo que escuchara con toda seguridad sera : (g:'.)ipe) ,
(sei,0esa), (faita), (tei•cfe),
(seika), (ai~o), (saihento).
r,.
I\

I\

I\

..--

I\

✓

I\

Podria cuestionarse que esta regla forma liza una generalizaci6n mas amplia de lo que permiten los datos ofrecidos, porque
el contexto "delante de J", incluido en la regla (J es2 + obstruyente - estridente), no:~p arece representado en Ios ejemplos
anteriores. Sin embargo, tal generalizaci6n puede justificarse
en un analisis realizado a nivel interior de palabra, donde
la combinaci6n [rJ] es rara y_(lu es imposible 12 • Ademas ,
cuando cruzamos las fronteras de la palabra, encontramos dichas combinaciones con el mismo resultado de la desconsonantizaci6n de la liquida . Son normales secuencias como:

V
i/

+
(bai'tf-#Jeno) "bai'tl lleno" y (komei # foka) "comer yuca".
+

+

lgualmente
posibles
so n
las
combinaciones :
[am-::,i#'E,eicfa d'ero] "amor verdadero"' [tokai #)' itara] "tocar
guitarra'', [kwaikjei # peis6na], ''cualqui ~r p"ersona'', etc .
I
Segun esto, no s6Jo parece licito , sin6 necesario, extender
aun mas el alcance de la generalizaci6n ant~rior, postulando que
las liquidas se comportan de igual man~ra delante o no de
fro~tera de ~ala bra siempre que !es siga / una obstruyente no
estndente. S, se acepta este postulado, la regla (1) debe ser
sustituida por la (2):
/
I\

Como se puede apreciar en el cuadro, la transformaci6n de
/ r/ y / 1/ en [l] s61o requiere que el valor+del rasgo consonantico
sea cambiado por - . En terminos de rasgos, por tanto,
consideramos mas apropiado designar con el nombre de
"desconsonantizaci6n" el proceso que hasta ahora se ha
llamado "vocalizaci6n".
A ncilisis de las hechos

1.1 Liquida delante de obstruyente no estridente
1. 11 El fon61ogo que oiga a un hablante de este dialecto
pronunciar las palabras " golpe" , "cerveza", "falta", "tarde",
"cerca", "algo", "sargento", probablemente se vera tentado a
formular una reg la como (1):

(2)

[ -obst ru ye nt e ]

I\

"

--+ [ -co nso nit ntico] ; _
;_

- nasa l

(#}[

+obst.ru yente ]
-. es tndent e

1. 12 Si, por otro !ado, tenemos en cuenta lque en posici6n final
de palabra el proceso de des conso nantizaci6 n no es afectado por

I
I

10 E. Alarcos Llorach, Fo 11 olog fa Espa11ola, Madrid: G redos, 1968, p. 153
11 L. Bowen y R. Stockwell, "The phonemic interpretation of sem ivowels in
Spa11 ish" , La11g11age, 31 (1955) p. 400

1.,,-

12 E. Alarcos Llorach, Op. cit. p. 192.

I./

6

7

la presencia, a continuaci6n, de una vocal o una pausa, (2) debera ser mejorada asi: IJ
- obstruyente]

(3)
[

. ]
[ -co nsonant,co

-+

I

--

{#I l[.+ obstruyente ]}
V}

- estndente

#

{

II

- nual

La regla (3) da cuenta, no s6lo de casos como los ya citados,
sino tambien de realizaciones de! tipo: [papei #asl'.1i] "papel
azul" y [nesesiio # papei # / / ] "necesito papel"."
"
I\

1.13 No obstante, aun despues de estas enmiendas, la regla (3) no
responde exactamente a la realidad. No se puede pasar por alto
que, tanto en interior como al final de palabra, si la vocal que
precede a la liquida es /i/, entonces el resultado final nunca es la
desconsonantizaci6n sino la elisi6n. Cualquier hablante de!
dialecto cibaeflo rechaza por inaceptables formas coma: [sij_8e]
"sirve" y [salii] "salir". Conviene tener presente que la
secuencia forma"cta por una vocal alta y una semivocal con su
mismo rasgo de localizaci6n antero-posterior, es extrafla no s6lo
a la fonologia de! cibaeflo, sino a la de! mismo espaflol general
que, por disimilaci6n, reacciona eliminando la semivocal. De
ahi que el morfema d,e segunda persona plural de! presente de
indicativo de los verbos de tercera conjugaci6n sea "-is" y no
"-iis", como seria lo normal siguiendo el modelo de la primera
conjugaci6n "-ais" y el de la segunda "-eis".
De acuerdo con esta observaci6n, la regla (3) quedaria como' LI
-obstruyente
(4)

l{

[-consom\nt ico]} /

-

[

- nasa I

l

< z>

[ v
] ·
< +a lt o
>_
- pos terior

t#)[
#

{

~obs_tr. ]}
estnd.
V }

//

1. 14 Aparentemente, esta formulaci6n no deja escapar ningun
detalle. Pero, si se pretende hacer una descripci6n coherente de
estos fen6menos, parece 16gico pensar que la regla de elisi6n no
actua directamente sobre la liquida, como expresa la regla
13. Chomsky y Halle (1968) no utilizan el simbolo / / , que reprcsenta pausa o
cese total de fonaci6n. Sin embargo, Harris (Op. cit., p. 81) presenta pruebas
que sugieren que dicho simbolo debe ser teniclo en cuenta. Dentro de! modelo
te6rico llamado "Fonologfa generativa natural" es utilizado por T. Terrell en "La
nasal implosiva y final en el espafiol de Cuba", A11uario de Letras, 13 (1975),
257-271.

anterior, sino sobre la semivocal, es decir, sobre el resultado de
la regla de desconsonantizaci6n. De lo contrario, no se podria
exj:,licar de manera natural la elisi6n que, como ya fue expuesto,
obedece al rechazo de la secuencia [ii] por parte del espaflol. De
manera que estamos ante un c;so de l·eglas
ordenadas
I
intrinsecamente o, si se quiere, se trata de un "feeding order" 14
En efecto, el resultado de la regla de desconson~ntizaci6n se convierte en el elemento de entrada de la regla d~ elisi6n.
Por tanto, tendremos:
(5) regla de desconsonantizaci6n:
-o bstr.]
[ - nasal

--+ [ -consona ntico]

/ - - tH~~~:it~J}

~{);}

I
La regla (5) tiene, entre otros, el poder de /convertir /sirbe/
en [s(l e,e]; /salir/ en [sali~]; /barba/ en [ba~ e,a]; /papel/ en
[papek] , ·Pero, mientras [bajB a] y [pape,i_] son (ormas aceptables
en este dialecto, [sii6 e] y [salii] no lo son. Debera actuar sobre
estas ultimas la regia de elisi6n de semivocal precedida por /i/:
(6) regla de elisi6n de semivocal
-consonanticol
-s ilabico
[ - posterior

z

/

[ V
]
+a lto _ _
- post.
.

{#.)[

+obs_tr. ] }
-estnd.

#.I { ;V}
;

Despues de la aplicaci6n de (6) las fo J nas inaceptables
[sii6 e] y [salii] se convierten en las aceptabiJs [sie,e] y [sali],
respectivamente.
1.15 Nos queda todavia un p.roblema por res6Iver: i,que papel
desempefla el acento en estos procesos? Se habra podido
observar, por todos los ejemplos dados, que la ldesconsonantizaci6n al final de palabra ocurre siempre en silaba acentuada, es
decir, en palabras agudas. Si la palabra no es ~guda, se produce
sistematicamente la elisi6n de la liquida, indep:endientemente de
cualquier otro factor contextual. Asi, la pronunciaci6n de las

I

I

14 C.F.P. Kiparsky "Linguistic universals and linguistib change" in E. Bach
and R. Harms eds. U11iversals i11 Li11g11istic Theory, New York : Holt, Rinehart and
Winston, 1968.
I

8

9

palabras "azucar" y "d6lar", por ejemplo, es indefectiblemente
[asuka] y [d6la], respectivamente.
En este caso so n posibles varias explicaciones. En primer
lugar, cabria pensar que se trata de un fen6meno de
"lexicalizaci6n". Segun esta hip6tesis, la forma fonol6gica de
dichas palabras carece de una consonante final. Cuando los
hablantes pronuncian [asuka] y [d6la] realizan esas palabras tat
como las aprendieron y las tienen "registradas" en su
competencia lingiiistica. No se cumple en tales casos nin gun
cambio fonol6gico y, por tanto, no es necesaria la aplicaci6n de
regla alguna . A ello obedece, probablemente, el hecho de que el
plural de estas formas coincida con el singular, como sucede con
las palabras no agudas terminadas en vocal, en raz6n de la
desaparici6n de la s final de palabra.
Como ejemplo tenemos: 15
singular: [una mesa] - [un d6la] - [una kaise]
plural: [sinco mesa] - [kinse d6la] - [kwatro katse]
I\

Ahora bien, si se piensa que tales palabras poseen una
liquida final subyacente, existen dos alternativas:
I. la regla de elisi6n aplica directamente a la liquida, no a
un segmento intermedio, la semivocal. En consecuencia,
tendriamos la regla siguierite:
(7)

+consonantico]
-o bs1ruyentc
---+
[ - nasa I

0'

/

[

V
]
- acc nt o

--

#

Asi induce a pensar el que en las palabras no agudas
terminadas en liquida nunca aparece la semivocal. Ningt'.111
investigador registra, ni siquiera como caso esporadico,
pronunciaciones del tipo: [ai e,oi], [asukail, etc. Resultaria,
pues, innecesario y con escaso fundamento, i;1troducir una etapa
intermedia en el proceso que lleva de la liquida al cero fonetico.
Ademas, con esta· interpretaci6n se logra relacionar este dialecto

IS ,Esta hip6tesis no tiene alcan ce genera l: se limi ta a co ntados casos ·
esped fico s. Posiblemen te, junto al plural (klnse d6la), (kwatro ka ise), tambien se
den los "normales" (fasile) "faciles", (aibole) "iirboles". Quede pendiente la V
corroboraci6n o rectificaci6n pertinente p atiiendo de los datos objetivos y
cuantificados de un trabajo de campo.

con los demas dialectos dominicanos que, en su mayoria, eliden
la Jiquida final de palabra no aguda. 16
2. la regla de elisi6n aplica a la semivocal resultante de la
regla de desconsonantizaci6n. Aunque esta soluci6n
implica un mayor grado de abstracci6n que las
anteriores, por cuanto requiere la aplicaci6n de una regla
cuyo resultado nunca aparece superficialmente en ese
contexto, imprime, en cambio, un poder mas general a la
regla "tipica" de! dialecto, la de desconsonantizaci6n
(que actuara sobre la liquida implosiva independientemente de las caracteristicas de la vocal precedente) y,
ademas, integra en un mismo proceso ambos fen6menos.
Por otra parte, se justifica plenamente el postular la
desconsonantizaci6n previa a la elisi6n si se acepta el hecho
fonetico de que la primera constituye o supone un debilitamiento
de la consonante implosiva. La elisi6n vendria a ser la
culminaci6n de un proceso de relajaci6n o debilitamiento. Si la
etapa intermedia del proceso, la desconsonantizaci6n, se realiza
aun en silabas t6nicas, resulta facilmente explicable queen silaba
atona final de palabra se produzca la e~isi6n, ya que las
condiciones para el debilitamiento son 6ptimas .
I
.
De acuerdo con las razones anteriores, debe
pre f enrse
esta
ultima soluci6n . En consecuencia, la regla (5)!permanecera como
antes:
(8) regla de desconsonantizaci6n

r - obs tru ycnte ]

-

. ]
[ - co nsonanuco /

L- nasa l

Ilj( #) [ +obstr.
-est nd. ]}
-- , # {~ }
I

I

Sin embargo, (6) tiene que ser modificada para quedar
como (9):
(9) regla de eli si6n de seoivocal
- si lab ico
]
-conson:\ ntico
[ - postenor

---+

0'

/

r(;i)[~~s~: ~·.]}

r :ailo]
l -rost.

l

V
][ - acento
I

i

16 M. Jime nez, Op. cit. p. 100

I

# {

~

}

#1[~~~~'.~J}
V

//
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La regla (9) es obligatoria y no conoce excepci6n ante
ningun contexto. Podria pensarse, no obstante, que constituyen
un contraejemplo las palabras monosilabicas atonas situadas
ante vocal. En esta posici6n, la Iiquida de, por ejemplo, el articulo "el" y de Ia' preposici6n "por", no sufre desconsonantizaci6n ni elis ion, especialmente si la vocal siguiente es t6nica.17
Ejemp lo s: [el # 6mbre]"el hombre" [el·#a)' wa] "el agua",(por#
6tro) "por otro", [por#eso] "por eso': En realidad estos casos
de conservaci6n de la liquida no so n una excepci6n a las reglas
anteriores. Tanto el articulo como la preposici6n son palabras
carentes de personalidad acentual propia que necesitan apoyarse
en la o las palabras siguientes, formando asi uno de los tipos mas
compactos de Ia entidad que Quilis llama "sirrema" y Navarro Tomas denomina '' grupo de · intensidad' '. 18 Sostiene
este ultimo que en tales circunstancias "la consonante final de
una palabra, en contacto con la vocal inicial de una palabra
siguiente, se trata tambien como intervocalica en la pronunciaci6n rapida, agrupandola silabicamente con dicha vocal inicial:
el oro e-lo-ro, un hombre u-nom-bre... " 19. Malmberg 20,
refiriendose al mismo fen6meno, escribe: "Este habido articulatorio llega a ser particularmente sorprendente desde el punto de
vista acustico en las hablas que debilitan la s final (por ejemplo,
en argentino, dos pesos [doh pesoh] pero dos hombres [do sombreh] con s explosiva)".
1

Ocurre exactamente lo mismo con "el hombre", "el agua",
"por otro" y "par eso". El limite silabico se situa delante de la
liquida dejando asi de coincidir con el Iimite de la palabra
[e$16m$bre], [e $ la$ 0 wa], [po$r6Stro], [po$re$so). De esta
forma, la I y la r han abanclonado su original posici6n implosiva

17 , Cuando la vocal sigu iente es atona, la r de "por" es elidida en ciertos
casos: (pwa'Ja) "por alla".

18 Un grupo de intensidad "es un conjunto de so nid os que se pronuncian
subo rdinados a un mismo acento espiratorio principal." (T. Navarro, Manual de
pro111111ciaci611 esp(lf,a/a, Madrid: C.S.I.C., 1968 p. 29) Para Quilis (A. Quilis y L.
Fernandez, Curso de fo n etica y /0 11 0/ogfa espm1olas, Madrid: C.S.I.C., 1972 p.
143) un sirrema es " la agrupaci6n de dos o mas palabras que constituyen una
unidad gramat ical perfecta, unidad to nal, unid ad de sent ido ... ".

19 T. Navarro, Op. cit., p. 174

20 B. Malmberg, Op. cit. , p. 18

y, consecuentemente, escapan al proceso de relajaci6n a que esta
sujeto dicho contexto.
Sin embargo, cuanclo la Iiquida final pertenece a una
palabra con acento (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio,
pronombre t6nico), se produce sistematicamente la desconsonantizaci6n o la elisi6n, segun se ha indicado. Estos fen6menos
ocurren tanto en combinaciones que no forman sirrema:
[ei # a lo la] "el ha bla", como dentro de sirremas del tipo:
[akeli 6mbre] "aquel hombre". Tales resultados hacen pensar
que cuando en este dialecto se enlazan dos palabras, si la primera
posee acento y termina en consonante liquida, el limite de dicha
palabra coincide siempre con un limite de silaba. Este hecho
contradice en parte lo apuntado par Navarro 21 y Mal berg 22 , y,
I
al mismo tiempo, revela la importancia que reviste la palabra
como unidad fonol6gica en el dialecto cibae'no. 23
I

2.1 Liquida delante de obstruyente estride~te
2.11 Delante de /cl la liquida ofrece al mends dos soluciones:..Ia
desconsonantizaci6n y la asimilaci6n. Ante Isl el resultado
ordinario es la desconsonantizaci6n 24 •
Estos hechos podrian ser formalizados mediante una regla
como (10): 25

21 T . Navarro, Op. cit., p. 174
22 B. Malmberg, Op. cit., p. 18

I

23 En su conocido articulo sob re la importancia de la silaba como unidad
fonol6gica, J. Hooper ("The Syllable in Phonological Theory", Language, 48
525-540) seii ala que ex iste cierta duda sobre la realidad de! reajuste
silab ico entre palabras al que hemos aludido segun Navarro Tomas (Op. cit.) y B.
Malmberg (Op. cit. ) Por otra parte, cuando la primera ipalabra termina en s, la
union con la vocal inicial siguiente no es siempre tan perfecta como sugiere
Malmberg. Al menos en el espaiiol de Puerto Rico el acbnto desempeiia un papel
relevante, de suerte que la s del actualizador "mis", po~ ejemplo pasara intacta a
una posici6n prenuclear si le sigue una vocal t6nica: (mi$si$hoh), pero en caso
contrario, hay una tendencia a la aspiraci6n: (mi$ha$ 8 Jic$loh).
.

I

24 M. Jimenez, Op. cit. , p. 95

I

25 Como la regla de eli sion de la sem ivocal precedida por / ii o situada en
silaba final atona tiene caracter ob ligatorio, y dado qJe en el contexto final de
pal a bra ante Vo ante // se excl uye explicitame nte la po; ibilidad de contacto entre
la liquid a y un a conso nante, en la form ula ci6n de la1s reglas siguientes seran
om itid os esos datos.

I
i
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(10)

[ -consona nci co]} /
[ +obstr.
-silabico
.
f - obstru yc nc e] [ +obscr.
]
- - ( # } +cs cnd.
- nasal
>
{ -con11nua)•
{ < + csc nd .

l

- co ntinua

l

- nasal

]-

[ -conso nancico ) / - - (#}

+ obscruycnte
.
+csc ridcncc

l

[ + continua

En cambio, para el contexto delante de /cl debe postularse
que un subdialecto A utiliza la regla de desconsonantizacion que
se cumple tanto en interior como al final de palabra . En este
(Iltimo caso, es irrelevante el hecho de que siga /c/, V o //.
Naturalmente, dicha regla ira seguida de 1i~Iision cuando el
contexto asi lo requiem, es decir, cuando precede una / i/ o una
vocal atona en silaba final de palabra.

(12) regla de desconso nanti zacion

[ - nasa l

J
->-

[ - conso na nt ico ] /

__ (#

)

+o bstru ycn ce
+ es t ridcnc c

+ co nso nanci co

l

[ -c ontinua

(13) regla de elision
(lgual que (9) con los ajustes necesarios respecto a los rasgos
de la obstruyente).
E l subdialecto B, por su parte, utiliza la regla de asimilacion:

l [ l [ l
5

+ obscruyencc

__..,.

+es trid e nte

+ ob lr.

/--

_ continua

+es trid.
- co nt.

La omisi6n de! si mbolo ( #) ·en (14) obedece a que la
presencia de un limite de palabra impide la asimilacion y
favorece la desconsonanti zaci6n. E xactamente como en el caso
a nterior, actuara la regla de elision siempre que se den las
condiciones necesarias.
2.12 Finalmente, una ligera observaci6n de los hechos permite

plantear la hipotesis de que delante de estridente en interior de
palabra, el factor sociocultural condiciona el comportamiento
de la liquid a . En este sentido, la realizacion mas frecuente entre
analfabetos y en conversacion rapida es la elision . Como es
natural, esta elision puede ser explicada de manera coherente si
se supone un paso intermedio de debilitamiento: la desconsonantizacion o la asimilacion, segun el caso, con lo cual nos
enfrentamos nueva mente a una regla ordenada. Asi, tendremos
que (15) sera una regla para el nivel sociocultural mas bajo que
se a plicara despues de (11) o (12) :

( 15)

-s ilabico .
-consonan11co
[ - posI .

l /
---+

0

--

[ +obstru yence

'.

+cs tridcnte

l

!
En cambio, la regla (16) ira ordenada despuesj de (14):
(16)

Subdi a lecto A

- obstr uye nle

(14)

[ - nasa l

Por tanto, para dar cuenta de! comportamiento de la
liquida delan te de / s/ bas ta la regla (11):
- obscruyencc

L..

·

Sin embargo, (10) no es fie! a la realidad ya que las
dif~rentes soluciones delante de /cl dependen de! factor
geografico. Esto es, la desconsonantizaci6n y la asimilaci6n no
alternan sino que se excluyen mutuamente dentro de una misma
zona: donde se da un resultado, no se da el otro. Se trata, en
consecuencia, de fen6menos paralelos que en rigor no
pertenecen al mismo dialecto y deberan ser explicados por medio
de reglas diferentes . Ademas, la asimilaci6n solo se produce en
interior de palabra.

(11)[

13

+ obscruycnte ]
+escridente
[ -continua

---+

~

/

--

[ + ob~cruyencel
+es c:ridence
-co ntmu o

3.1 Liquida delante de consonante no obstru ~ente

3.11 A nte nasal no coronal

I

i
En este contexto, lo mismo que delante de obstruyente, el
resultado sistematico es la desconsonantizacio ~ , e igualmente es
irrelevante la presencia de frontera de palabra. Tan normal
I
,
como [paima] "palma" es [bailai# merenge] "ba1la r merengue" . Asimismo, la semi vocal," s~' convierte jen cero fonetico
cuando la vocal precedente es/ i / o se encuentra en silaba atona
final de palabra.
I

15

14

Se produce en esta posici6n un comportamiento identico al
descrito por las reglas (19) y (20). La liquida no lateral se
convierte en [h] ante lateral interior de palabra y en semivocal Ql
cuando media una frontera de palabra. Asimismo, la acci6n de
condiciones sociocultura!es puede provocar la elisi6n de!
segmento [h] en interior de palabra.

(17) regla de desconsonantizaci6n:
- obstru yente ]
/_
[ + nasal ]
-----+ [ -co11sonantico ) _ _ ( # }
[ - nasa l
- co rona l

(18) regla de elisi6n de semivocal
(lgual que (9) con los ajustes de lugar).
3. 12 Liquida no lateral ante n'a sal coronal
La realizaci6 n normal de / r/ delante de / n/ interior de
palabra es la aspiraci6n [h]. Sin embargo, contrariamente a lo
sucedido en los c~sos anteriores, en esta ocasi6n si es relevante la
presencia de limite de palabra. Cuando entre / r/ y / n/ se
interpone una frontera de palabra :;1= , entonces la regla de
aspiraci6n no aplica y en su lugar actua la de desconsonantizaci6n. De suerte que si lo normal es: [kahne] "carne" y [pjehna]
"pierna", resultan, en cambio, totalmente ins61itas e inaceptables las realizaciones: [komeh ;',': nara11ha] "comer naranja" Y
[baln'.': nwe .8 o] "bar nuevo" . El hablante cibaeno rural dice
sistematicamente: [komei :.'.': nara n ha] y [bai .'.': nwe 16 o].
"

"l

Asi que, mientras la palabra "Carlos", por ejemplo, es
realizada [ka hlo] o aun [kalo], un enunciado como "beber
leche''
sera pronunciado
[be {:; ei # lece], pero nunca
[be fl eh# lece] ni [be fl elece].
"
Tenemos, pues:
(21) regla de aspiraci6n
+conson:\11tico l
- nasa l
[ - latcral

----4,,,-

[

l

+ obstru ye nt el
- sono ro
/
[ +conso nil n1icol
+ posterior
/ ____
- obstru yentc
+ bajo

+ lateral

(22) regla de desconsonantizaci6n
- obstru yc nt c
- nasa l

"

__.,.

[ - consonti ntico

[ - latera l

Las reglas (19) y (20) formalizan estos hechos:

J/_

--+

+ obs tru yc nt c l /

-

sonoro

--

[ + nasa l ]
+ corona l

+ posterior
+ bajo

_ lateral

(20) regla de desconso nantizaci6n
- obs tru ye nte
- na sa l

[ - late ral

[

obs tru ye nr e

l

+ la teral

I

.
l
[
[
- na sa l

iI

(I 9) regla de aspiraci6n

+conson3n uco

+ co nson:\ntico

#

·i ~

[ - conso nfl. nti co ]

/
-- #

[ + nasa l
+co rona l

l

Ta mbi en en este contexto es relevante el factor sociocu ltural. La aspiraci6n interna de palabra [kahne] tiende a borrarse
[!cane] mi entras mas desciend e el nivel educacional.
3 .13 Liquida no lateral delante de liquida lateral

La semejanza entre (19) y (21) por un la~o, y entre (20) y
(22) por otro, es evidente y no tiene nada de extirano si se advierte
I
que I r/, I ll y / n/ pertenecen a la clase natural de las no
obstruyentes coronales. Es comprensible asi[ no s6lo que el
comportamiento de / r/ ante / n/ y / 1/ sd el mismo, sino
tambien que se diferencie de! . de las liquidas Jtnte obstruyente o
ante nasal no coronal. Desde esta perspectiva, \el hecho de que la
regla de desconsonantizaci6n ceda su lugar a I de aspiraci6n en
interior de palabra, podria atribuirse a un proceso de
disimilaci6n .
(19)

y

(21) pueden sintetizarse en (23):
+co nso nfln ti co

(23)

[ - nasa l
- lateral

l-

+ obs tru ycnte
-sonoro
+ poster ior
[ +bajo

l

Ij

/_
__
I
1

i

- obstru ye11tel
[ +coronal

17
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y (20) y (2 2) en ( 24) :

(24)

- obstruyen te
- nasa l
[ - lateral

l

- obstr uyen te

-

[- co nsonil mico) / _ _

#

[ +coro nal

pronombres t6nicos la liquida final es afectada por el
proceso de desconsonantizaci6n o elisi6n aunque le siga
una palabra con vocal t6nica inicial. Se deduce de aqui
que la frontera de palabra coincide con un limite de
silaba, lo cual no siempre sucede en espanol culto . Asi,
mientras en "espanol" lo normal es (en habla ra pida):
# be$be$ra$gua # "beber agua" , en "cibaeno" es:
# be$bei$a$gua # .

l

. Conclusiones
A . For ma subyacente de la semivocal
Hasta ahora hemos venido suponiendo que la semi vocal [i]
de [faita], [saih'ento], [lcomei], etc. se deriva de una liquict1
subya2ente . l,Ex isten razones
sustenten esa hip6tesis?
1. Al final , de palabra, disp onemos de un argumento
contundente: la liquid a que subyace a la semivocal
emerge en la formaci6n de! plural. Ejemplos: [papei]
[muhei] [animai], [papele] [muhere] [anima te]
"

,/

A l resumir las reglas que expresan el compo rtamiento de las
liquidas implosivas en este dialecto, precindiremos de la (1 4):
asimil aci6n a / c/ , porque, como senalamos oportunamente,
corresponde, de hecho, a un dialecto o subdialecto diferente.

que

1

0

I\

C . Resumen de reglas

I\ .

2. En interior de palabra, es posible justificar la asignaci6_n
de la semivocal a una liquida a nivel fonol6gico :).~~_i(\ .
dose en dos motivos (validos tambien para el contexto fi ~
nal de palabr~ :
a) aunque quiza no sean tan frecuentes como se suele
pensar , existen casos de ultracorrecci6n ([aselte]
"aceite", [perne] "peine") reveladores de que el
hablante "sabe" que [i] "debe ser" / r / 6 / 1/, es decir,
que [i] procede de / r/ 6 / 1/.
b) desde ,el punto de vista de la descodificaci6n, cuando
el oyente de! dialecto cibaefio escucha a un hablante
culto pronunciar, por ejemplo, las palabras [g6lpe] y
[ser esa], las entiende perfectamente. Esto significa
que las interpreta o identifica inequivocamente con sus
correspondientes [g6jpe] y [sej 8 esa].

J

I\

e

B. La palabra como unidad fonol6gica
Los procesos fonol6gicos que afectan a las liquidas
implosivas ponen de manifi esto que la palabra es una unidad
relevante en la fonologia de este dialecto . Asi lo clemuestra el
hecho de que:
I. la regla de asp iraci6n de /r/ ante /n/ y /1/ sea bloqueada
por la presencia de una frontera de palabra, y
2. en los casos de sustantivos, verbos, adjetivo , adverbios y

Hecha esta salvedad, se puede afirmar que / r/ y /1/
.implosivas ofrecen tres posibles realizaciones : aspiraci6n,
desconsonantizaci6n y elisi6n . Tres reglas ; por tanto, son
suficientes para describir esos resultados.
:
Se sabe que el imponer un orden extrinseho de aplicaci6n a
las r~gl~~ permite simplificar notablemente,j en ocasiones, su
descnpc1011 estructural 26 E n efecto, si la regla de aspiraci6n, de
car~~ter muy limit~do, aplica primero que !a ide desconsonantizac10n, esta adqmere un alcance aun mas general de! que ya
posee_, . ha~ta el punt6 de que se hace innecesaria toda
espec1f1cac1611 contextual que no sea$ 6 "# . Esto es asi porque: I)
obviamente, despues de la aplicaci6n de la regla de aspiraci6n no
1
habra /r/ delante de / n/ o / 1/, y 2) los casos de elisi6n se
explican siempre a partir de una etap~ intermedia de
desconsonantizaci6_n. Ello significa, en resufne n, que despues
que / r/ sea convert1rda en [h] por la regla correspondiente, todas
las liquidas implosivas restantes se convertirln en [il indepen1
dientemente de! contexto que !es rodee.
"

i

1. Regla de aspiraci6n (23) :

+co nsonan lico
- nasal
[

- latera l

l

~

lr

5

+ ob lru yente
sonoro
.
+ posterior
+ bajo

-

l
/

- obstruyen t~l

_

[ + co ronal

26 Cf. L. Hyman Phonology, Th eory and Analysis, New York: Holt,
Rinehart and Winston, 1975, p. 126.
;

I
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Henrietta Cedergren

2. Regla de clesconsonantizaci6n:
r-obstruyentc]

L-nasa l

[ - co nsonantico] / _ { : }

Introducci6n

3. Regla de elisi6n:

- consonantico]
- silabico
[ - posteri or

LA ELISION DE LA / d / : UN ENSAYO DE COMPARACION
DIALECTAL

g
~

I [

+V
alto
posterior

[_ ~cento]

l

{:}
#

La regla 1 ira extrinsecamente ordenada primero que 2 y
esta, a su vez, se ordena intrinsecamente antes que 3.

Universidad Cat6/ica Madre y Maestra
Santiago, Republica Dominicana

La explicaci6n adecuada de la noci6n de dialecto de una
lengua y la caractetizaci6n exacta de las diferencias dialectales
son problemas basicos en toda teoria dialectal. Dentro de!
paradigma empirico de la sociolinguistica se ha propuesto que la
diferencia dialectal pueda basarse no s6lo en la diferencia de!
1
orclenamiento de reglas, o en el estatus de r eglas identicas, ya
sean obligatorias u optativas, o en la descripci6n estructural de
una regla, mas general en un dialecto que :en otro, sino que
tambien es pertinente, como criterio de difer~nciaci6n dialectal,
el t?;rado de influencia que ejercen los elementos contextuales .
En este trabajo utilizaremos el termino dialecto en el sentido
tradicional; reservamos el concepto de sociolecto para describir
las diferencias sistematicas que existen dentro de toda comunidad en funci6n de criterios extralingiiisticos. De esta manera,
las distinciones observadas segun el sexo, los grupos generacionales, Jos grupos socio-econ6micos, etc., se re~ieren todas a cliferencias sociolectales.
II
Dentro de! paradigma empirico de la
sociolingiiistica
I
hispanica, existen ya los trabajos de Terrell sobre el debilitamiento y elisi6n de la s implosiva en vdrios dialectos de!
caribe hispanico. 1 En estos trabajos, Terr~ll ha demostrado
elocuentemente c6mo el fen6meno de debilidmiento esta regido
por factores lingiiisticos similares .
I
En este trabajo, nos proponemos ofrecer datos empiricos
sobre otra variable de! espanol: la d interv~calica. Contrariamente a la s, esta variable no puede ditarse · como una
caracteristica que defina los dialectos del Ca~ibe hispanico, ni
aun los dialectos de! espanol americano. is in embargo, un

1 Vee bibtiog,·afi,c T. Tmell, "Co,.,t"i"<s o, the J

,,tio" ,ad deletio" of

final Isl in cu ban and puertorica n spanish". Th e llili11g 11al\R eview, 4 (1971) 35-5 1;
"Hacia 1m modelo d e comparaci611 dialectal: aspiraci611 y elisi611 de Isl. " Manu s1
crito inedito (1977); "La aspiraci6n y elision de Isl en· el es pallol portello," A1111ario de tetras, 16 (1978) 41-66 y "Sob re la aspiraci6n y elisi61\ de la I sl implosiva en
cl espaiiol de Puerto Rico" Nueva R evista de filologfa hispa11ica, 27:1 (1978).
I
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